






































On the Semantic Relations of Agentive Nominals and Modifying Adjectives
TSUKIASHI Ayumi
Abstract : The semantic diversity of agentive nominals and their modifying adjectives has been widely
discussed. This paper aims to illustrate the semantic properties of agentive nominals and what aspects of
them adjectives modify and how. I observe the differences between“ role-defining”and“ situationally-
defined”agentive nominals and discuss on what conditions those nominals are acceptable and interpretable in
Section 2. In applying Prototype Theory, agentive nominals are considered as peripheral members of the
noun category, due to their grammatical and semantic peculiarity. Furthermore, within the category of
agentive nominals itself, we find some examples more central and prototypical than others. In 3.2, I point out
that a wide range of“adjective and agentive nominal”combinations can be understood as comprising a





























（e.g. stranger, foreigner），名詞（philosopher, prisoner），
複合語（trick-or-treater, six-footer）などに付いて名詞














定的，状態的な属性と言える。Evans & Green（2006 :
37）はこのように -er は多義を示し，-er の共通の意
味を取り出すとすれば「それを定義づける能力や属性
















（2） a. Tell that walker to keep off the grass.
b. My walker is broken again.
（Langacker 2008 : 146）
seller は単独で用いられれば，「売る人」のことを指
す。bookseller は本を売る人のことである。しかし，

















野矢 2013 : 161）と定義しているが，これに当たる現
象が起こっていると言える。
上で見たように，Evans & Green（2006）は -er の













（3） a. He illustrates books ⇒
an illustrator of books, book-illustrator
b. He illustrates the problems ⇒
*an illustrator of problems, *problem-illustrator
（Roeper 1987 : 296）
singer や illustrator のような語を単独で用いれば，上
のように職業的または特別な技能を持つ動作主という
















（4） a. The violinist is eating lunch at the cafeteria.
b. The passengers are eating lunch on the plane.






他の例として，影山は前者に typist, linguist, doctor,
carpenter, wife, mayor, alcoholic, smoker，後者に















（5） a. a player who would always sign autographs
and chat with fans
b. The final whistle was greeted with triumphant
cheers from players and spectators.
（以上 LDOCE：下線は筆者）
c. the most influential player in the Republican
nominating contest （COCA：下線は筆者）
d. *a player with him（from play with him）



















（6） a. As a speaker he was always in demand.
b. Most English speakers elide the first ‘d’ in
‘Wednesday’.
c. All eyes were on the speaker, and nobody
noticed me slip into the hall.
（以上 LDOCE：下線は筆者）
d. *speaker to Bill















（7） a. *a wanter / *a hoper
b. *a wanter to go / *a hoper to leave
（Roeper 1987 : 295）
（8） *John was the knower of that fact.
（Evans & Green 2006 : 32）
（9） a. ??I’m an admirer.2）
b. I’m an admirer of his.
c. I’m a big / great / secret admirer of his.
（10）a. I’m not an economist but I am a thinker.
（COCA）
b. He’s a brilliant / independent / deep / positive
thinker.








































house）と叙述用法（This house is large）の両方で用
いられ，rather，（not）very, extremely のような程度を
表す語句で修飾でき，比較する際の基準として機能す
ることも可能である（This child is younger than that
───────────────────────────────────────────
２）コンテクストから誰の admirer かが明らかである場合は，of 以下が省略されたものとして許容される。
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（11）a. a true scholar / *The scholar is true.
b. *an asleep child / The child is asleep.
（12）*the very wrong train, *the very right time
ここで形容詞 old について見てみよう。
（13） Pauline was astonished to see－
－an old woman（an aged woman）
－an old friend（a long-standing friend）
－her old boyfriend（a former boyfriend）
－old Fred（Fred whom she knew well）.



















（14）a. He’s an early riser.
b. *He’s a riser.
（15）a. He’s a baseball player.
b. ?He’s a player.
（16）a. He’s a good liar.
b. He’s a liar.
また，動作主名詞は以下の例のように“I am / You are
/ He（She）is . . .”といった be 叙述文の補部として
生じる例が多いように思われる。
（17）a. I’m a firm believer in old-fashioned good
manners!
（Tales of a Fourth Grade Nothing, p.18）
b. You’re such a worrier!（Fudge-a-mania, p.61）
c. Maybe I’m not such a loser, I thought.
（Fudge-a-mania, p.133）
d.“You’re a fussy eater,”Beverly said.
（Superfudge, p.126）








（18）a. a big gambler / *The gambler is big.
b. a hard worker / *The worker is hard.
動作主名詞というカテゴリーの中でも，プロトタイ
プ効果が見られることが想定される。（14）で見た riser








多く（cooked food, the food is cooked），形容詞の下位
カテゴリーなのか別のカテゴリーなのかという問題は
残ったままである（Taylor 1998 : 182）。動作主名詞
の中には心情的に否定的な意味合いを含むものがあ
り，それらは Huddleston & Pullum（2002 : 380−1）が
“epithet”と呼び“an emotive expression which serves to
indicate annoyance with the individual concerned rather
than to give an objective description”と定義するものに
───────────────────────────────────────────







c. Bernard just confessed, the idiot.
d. You are such an idiot.
（20）a. ??You architect!
b. ??Architect!
c. ??Bernard just confessed, the architect.
d. ??You are such an architect.
（Taylor 2012 : 90）
worrier, liar, loser のような動作主名詞は idiot などと
似た否定的なニュアンスを持ち，これらを用いた以下
の文も，人を嘲るときなどに高い頻度で使用される。
一方，speaker や player といった動作主名詞をこれら
の文で使おうとすると奇妙なことになる。
（21）a. You liar / loser!
b. Liar! / Loser!
c. Bernard just confessed, the liar / loser.
d. You are such a liar / loser / worrier.
（22）a. ??You speaker!
b. ??Speaker!
c. ??Bernard just confessed, the speaker.










える。例えば tall / young / foreign player の各形容詞
が人としての属性を表すのに対し，good / weak /






（23）a. a fast typist
b. a male typist （Pustejovsky 1995 : 89）
（23 a）は主要部名詞 typist の目的クオリア（Pustejovsky



























動作主名詞を man, woman, person などと入れ替え
てもその人の属性として受け継がれる。The pianist
is beautiful. としても意味が変わらない。
（B）complete stranger, typical doctor, true scholar, etc.
そのカテゴリーのメンバーとしての資格がどうで
あるかを表す。話者にとって stranger, doctor, scholar
と考えられるカテゴリーの中で，資格を十分に持
つ，完全に該当する人であると言っている。
（B′）my first / former / new teacher
形容詞により，時間軸上の位置が特定されるよう
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（C）nervous flier, important / influential player, etc.
flier や player としてどんな人かといったことを
表す。（A）のように人としての属性のみを焦点化
する場合と異なり，fly や play という動詞的概念が
関わりを持つ。しかし，動詞が表すプロセスの様態
について言及しているわけではなく， * fly
nervously, *play importantly / influentially という概念
化はできない。
（C′）big liar, clever liar, good liar, terrible / poor liar,
chronic liar, etc.
例えば（C）の nervous flier に関連して*nervous
flight というものがないのに対し，big / clever / good






（D）heavy smoker, hard worker, fast runner, sound
sleeper etc.
動詞が表すプロセスの様態を示す。 smoke






（24）a. picky / fussy eater, healthy eater, light eater,
big eater, competitive eater, emotional eater










b. good / poor speaker, persuasive speaker,
articulate speaker4）





good / poor / persuasive / articulate speech とは言うが




















ない。visitor は頻度を表すもの（＝26 a），visitor を迎
える側の人にとってどう受け入れられているかを表す
もの（＝26 b）の例が見られる。（26 c）は（26 b）の
類例と言え，winner の勝利や受賞についての話し手




（26）a. frequent / occasional / rare visitor
───────────────────────────────────────────
４）COCA での検索数は persuasive speaker は 2例，articulate speaker は 3例と，これら 2つの頻度は高くない。
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b. uninvited / unwelcome visitor
c. lucky winner
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